

















Evaluating the Effectiveness of Slider Scales in 
Volunteer Panel Web Surveys （2）:































































































































































































調査時点 2017年 2018年1回目 2018年２回目
回答形式 RB5V RB5H RB11 SLD RB5V RB11 SLD RB5V RB11 SLD
最小値 1.8 1.5 1.7 2.5 1.5 1.4 2.7 1.2 1.4 2.4
最大値 42.3 43.2 48.0 47.3 27.4 34.0 29.3 25.5 19.2 26.9
第1四分位 5.2 5.2 4.9 6.2 4.3 4.7 5.6 3.8 4.5 5.3
第２四分位 7.4 6.9 6.8 8.2 5.8 6.4 7.4 5.2 6.2 6.8
第3四分位 9.6 10.0 9.4 10.8 7.6 9.1 10.1 7.3 7.7 9.3
平均値 8.4 8.1 8.1 9.7 6.5 7.4 8.7 6.0 6.7 7.9
SD 5.3 5.2 5.4 5.9 3.5 4.7 4.7 3.3 3.4 4.2
歪度 2.7 3.4 2.8 2.9 2.2 2.5 1.9 2.2 1.3 2.0





















回答形式 RB5V RB5H RB11 SLD RB5V RB11 SLD
十分表せた 13.2 12.5 12.9 21.9 11.3 13.4 23.5
まあ表せた 53.2 50.1 47.8 58.3 55.4 41.6 53.6
どちらともいえない 24.5 29.3 31.6 16.4 26.2 37.8 20.8
あまり表せなかった 7.0 5.1 6.0 2.5 5.6 4.8 2.2
まったく表せなかった 2.0 2.8 1.6 0.9 1.5 2.4 0.0















分析対象 回答形式 r ［95%CI］ n
VLD RB5V .68*** .59－.75 175
RB11 .69*** .61－.76 186
SLD .69*** .59－.76 163
NLE RB5V .68*** .58－.76 137
RB11 .72*** .63－.79 156














調査時点 2017年 2018年1回目 2018年２回目
回答形式 RB5V RB5H RB11 SLD RB5V RB11 SLD RB5V RB11 SLD
平均値 101.7 108.5 148.4 139.3 154.6 150.9 140.1 152.0 146.7 136.1
SD 58.6 60.1 65.5 86.1 62.7 64.3 89.5 63.0 66.6 90.4
第1四分位 90.0 90.0 95.5 65.3 90.0 95.5 64.0 90.0 95.5 58.5
第２四分位 90.0 90.0 150.0 140.0 150.0 150.0 148.0 150.0 150.0 135.0
第3四分位 90.0 90.0 204.5 211.0 210.0 204.5 217.0 210.0 204.5 205.0
最頻値 90.0 90.0 150.0 300.0 90.0 150.0 300.0 150.0 150.0 300.0
歪度 1.54 1.35 0.18 0.22 0.15 -0.05 0.09 0.11 -0.02 0.24


























回答形式 RB5V RB5H SLD5
まったく感じていない 16.3 13.1 22.5
やや感じている 64.8 62.4 21.6
かなり感じている 8.5 12.0 24.1
非常に感じている 3.9 5.7 15.4
きわめて強く感じている 6.5 6.8 16.4






回答形式 RB5V SLD5 RB5V SLD5
まったく感じていない 3.6 23.0 5.4 26.2
あまり感じていない 30.8 19.1 28.3 19.0
どちらともいえない 29.2 26.2 32.6 24.4
やや感じている 27.2 14.2 25.0 13.1
きわめて強く感じている 9.2 17.5 8.7 17.3





















回答形式 RB5V RB5H RB11 SLD RB5V RB11 SLD
年齢（連続量） -.16** -.09   -.20*** -.22*** -.23** -.18** -.14 
世帯年収（10）† -.05   .00   -.05    .01    -.05   -.11   .01 
自由裁量所得（10）† -.07   -.12*  -.07    .03    -.08   -.25** .00 
平日自由時間（9） .00   -.05   -.17**  -.13*   -.18*  -.20** -.18*
休日自由時間（9） -.02   -.01   -.09    -.08    -.07   -.16*  -.07 
ネット利用時間（9） .18** .06   -.01    .03   
テレビ視聴時間（9） .04   -.08   -.05    -.12*  
Web調査回答数（9） -.03   .01   .00    -.01    .02   -.03   .06 
友人数WS（5） -.13** -.08   -.05    -.01    -.13   -.08   -.04 
友人数NWS（5） -.12*  -.19** -.15**  -.04    -.08   -.14   -.13 
性別（2） .16   .07   .05    .07    .12   .17   .08 
最終学歴（3）† .10   .08   .07    .15    .11   .24** .11 
n 355   351   364    324    195   209   183 
注： 回答形式のラベルはTable1と同様。（　）内はカテゴリー数。†はDK・NAを除外。性別と


















































































































２ ）そうした論点として、両極尺度の両端が互いに反対の意味かどうか（Green & Goldfried, 1965）、両極尺度に
公募型Web調査におけるスライダー尺度の有効性評価（２）：単極型スライダー尺度による主観的ストレスの測定／山田一成
31
おける中央選択肢の意味（続, 1974; Schaeffer & Presser, 2003; 増田・坂上, 2014）、単極尺度の「まったく～な
い」というカテゴリーに両極尺度の「非常に～である」から「どちらともいえない」までが含まれるかどうか
（Schaeffer & Presser, 2003）、選択肢が数値の場合のポジティビティ・バイアス（Schwarz et al., 1991）、尺度
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Evaluating the Effectiveness of Slider Scales in 
Volunteer Panel Web Surveys （2）:
Measuring Subjective Stress Using Unipolar Slider Scales
Kazunari YAMADA
　The purpose of this study is to examine the effectiveness of unipolar slider scales （SLDs） in 
volunteer panel Web surveys concerning social sciences. For this purpose，two experimental 
Web surveys were conducted in Japan （split method, Tokyo metropolitan area）. One was a one-
shot survey （January 2017; n ＝ 1,444）, and the other was a panel survey （January to February 
2018; n ＝622）. Using these data sets, SLDs were compared with radio buttons （RBs: Likert scales） 
on response time, respondent satisfaction concerning the format, and test-retest reliability. The 
results of subjective stress （interpersonal stress） showed that （1） SLDs required a slightly longer 
response time than RBs, （2） respondents were more satisfied with the format of SLDs than that 
of RBs, and （3） there were no differences in test-retest reliability between scale formats. 
However, （4） the response distribution forms for SLDs differed greatly from those using RBs, 
suggesting that verbal labels on unipolar Likert scales have a significant effect on response 
distribution forms. The usefulness and limitations of unipolar SLDs in volunteer panel Web 
surveys are discussed based on the above results. 
